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  A statistical study was rnade on 42 patients having primary bladder cancer， and who were
treated by partial cystectomy during the 20 years from工961 to 1981． The age Qf the patients
ranged from 27 to 79 years．
  According to General Rules for Clinical and Pathological Studies on Bladdur Cancer
（J．U．A．， J．P．S．） histopathologically 39 cases Nvere TCC， 2 cases were AC， and 1 case was
scc．
  The TCC grading was GI in 5 cases， G2 in 16 cases， and G 3 in 18 cases． The staging
was Tis in 1 case， pTa in 5 cases， pTla in 5 cases， pTlb in 13 cases， pT2 in 7 cases， pT3a
in 7 cases， pT3b in 3 cases， and pT4 for none．
  The recurrence rate in 5 years was 46．7％ for all patients， 44．5 and 42．7％ for low grade
and high grade cases， and 45．8 and 55．8％ for low stage and high stage cases， respectively．
The 5－year survival rate．was 69．2％ for all patients， 88．5 and 51．6％ for low grade and high
grade cases， and 80．5 and 46｛ 5％ for 1ow stage and high stage cases， respectively．












       対     象
1961年10月から1981年10月までに群馬大学医学部附
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Table 1．年齢分布
Age 20一一29 30’‘一39 40一・49 50一一59 60’v69 70’一79
cases 1 1 3 7 17 13
Table 2．両切時の腫瘍数
No． of    1 2」一・4 5加mors
cases 26 15 1
Table 3．腫瘍の最大径
Size    lcm＞  1～3cm   3～5cm   5cmく
oases 8 30 4 O
Table 4．組織学的異型度による分類
Grade G l G 2 G 3
eases 5 16 18
Table 5． 組織学的深達度による分類
Stage pTis pTa pTia pTlb pT2 pT3a pT3b
cases 1 5 5 13 7 7 3
Table 6．異型度と深達度の関係
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た，組織型では transit三〇nal ccll carcinomaが39
例，adenocarclnoma 2例， squamous cell carci－





pT4 は無かった（Table 5）． つぎに，異型度と深
達度の関係を示す（Table 6）．深達度pT2までの
ものをIow stage， pT3a以上のものをhigh stage
とするとGlでは5例全例がIow stage， G 2では
16例中15例がlow stagc，1例のみがhigh stageで
あり，G3では18例中10例がlow stage，8例が
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Fig．4．手術後5年間の実測生存率（全摘例と比較）




て， G3のhigh grade群と比較した． low grade
群では6ヵ月生存率100％，1年生存率100％，2年生
存率94．4％，3年生存率88． 5％，4年生存率88．5％，
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Fig・5． Grade別の実測生存率（全摘例と比較）
  二●一 実線黒丸は部切，10w grade
  一〇一実線白丸は部切，high grade
  …②… 点線黒丸は全摘，10w grade
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Fig・6． Stage別の実測生存率（全摘例と比較）
  一●一 実線黒丸は部切，low stage
  一〇一実線白丸は部切，high stage
  …◎…点線黒：丸は全摘，low stage




























今回われわれの部切例はpT aからpT 3 bまでの各
stageのものがありpTlbが最：多であった．深達度の
比率ではlow stage 75．6％， high stage 24．4％で
あった．諸家の部旧例の報告から深達度の比率を比較
してみると，小松原ら6）はlow stage 81％， high
stage l9％，徳永ら5）は， Iow stage 79，4％， high
stage 20．6％，鈴木ら7）はIow stage 81％， high
stage l9％，八木ら3）は10w stage 79％， high stage
21％，三品ら8）はlow stage 77．7％， high stage 22．3
％，小幡ら9）は：10w stage 62％， high stage 38％，
三浦ら10）は10w stage 75％， high stage 25％，朝
日ら11）はlow stage 69．2％， high stage 30．8％，















のうち10w stageでは69． 5％， high stageでは40．0
％，鈴木らは全体では75％，low stage87．5％， hlgh
stage 50．0％，八木ら3）は全体では85．3％， low stage
91．1％，high stage 46．7％，三品らs）は全体では80％
Jewett分類のstage Oでは78％， stage A 80％，
stage Bl 62％， stage B2 55％， stage C， D 38％o，
三浦ら1e）は全体では70．2％， UICCのP分類のPIS
79． 860，， Pl 77． 7％， P2 61． 9％， PS 68． 6thO，， P4 O
％，岡島ら13）は全体では63．6％，Iow stagc 85．7％o，
high stage 25．0％，吉田ユ4）は全体では56． O％， Je－
wett分類のstage O， A 8工．4％o， stage B 28．8％，
stage G， D I4．5％，市川ら15）は全体では45％， Bro－
ders分類のPap，184．1％，丑65．7％，皿， W 29．7
％，高安ら16）は（相対生存率であるが）全体では52
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